# G•市議会だより 

第232平成22年5月1日発行


編集•発行／五島市議会広報特別委員会五島市福江町1番1号 TEL．0959－72－7923


## 平成22年度当初予算

# ＂人に橆し行哽み一ヒスを＂「歳入に見合う歳出構造の確立を基本とした予算編成 

ができ政況
っあた改の合 てるが革悪併 いこ，大化後 ると行綱のの状か政に中急況ら内取，激 と効部り第な は果の組一財 いが評ん次政 え上価で行状

分取に定第ず けり取し二 を組り組さ行平実とむら政施しくな改士 すてそそ 革 官
仕な革策ら

年 あ整たる会高A あ限の庫開で建泊三



老朽化した図書館



## 

化たさはは
がもれた昭
㬣で宿和
基基定市




ど
も
人
ひ
と
り
の
育
成
を



六ま八負と療児三診年成た担財ていの百た百担の機童歳分四二め軽政家るな現円は円月自関の未か月十「減的庭子か下 を千－額己ご医満ら受二平の負の育三の
歳 厳未 し満 い の経児済童状 が況


## BHWY莣HN

次
元
地
罠
上
に
観
光
情
報



## 



ベ
1
ス
を
晎
供
る
る
 す
を
を
市
民
に良

人
の
島
号
の
旅
意
欲
や
 で
き
る
場
提
供
す
る
に
に






計必て中をし施長上要サ央指て設崎平 すがブ公摘っで国成 るあ体園さ練整体二 もり育体れ習備で十 の，館育て会す でそを館い場べ会年 あの建にるのき場度 る経設隣た確もと開費する接め，保のな催


のる境ンし将て供来て準いコ一児い学こを教た来るたをいがうン人童学平校と整厺パをたち担る示整一に習成 にが備のソ見めをう。さ備台パ生指十求今す環コ越に育子未れ水とソ徒導四


崎山中学校のパソコン授業

$$
\begin{aligned}
& \text { 平 } \\
& \text { 成 } \\
& \text { 四 } \\
& \text { 年 } \\
& \text { 仡 } \\
& \text { 新 }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { すめ } \\
& \text { る } 5 \\
& \text { もれ } \\
& \text { の } \\
& \begin{array}{cc}
\text { でそ } & 7 \\
\text { あ } & \text { 子 } \\
\text { る。経 } & 954 \\
\text { 費 } & \text { 万 } \\
\text { 計 } & \text { 円 }
\end{array}
\end{aligned}
$$

地千本はで建ま平て建河ンし十質二設そあ替で成い替住にく年第調百計のるをの二たが宅お，を一崣示話め。本行六力十を計建い住経旭委方託めの本うカ七と再も年年が宅過兵料円一基度ので度られの路ス老宅


第一旭丘住宅

る予帯算当負交援し向落と算当千四負交すた拊る新や行盲漁計り頁し，金もた創淊と的の上十枼，対二で取龕鰑と活し る方あ象分あり高のて化 も六り，世のる。組夫を生漁を で円一数をを活力業る


化雇場起を を用を業補体市目のつを助に内指改く促す初で す。善り進る期起


夕朽は

## 細 1 － <br>  <br> 第 <br> 計百

プが偑 ラ が著四
る経 二
費 千

$$
\begin{aligned}
& \text { 若五 } \\
& \text { 計百 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 上 五 } \\
& \text { 十 } \\
& \text { る方 } \\
& \text { も } \\
& \text { の な } \\
& \text { で } \\
& \text { あ }
\end{aligned}
$$

を併
見を
し
て
て
い
る
る手担市を見 を もか玄体 し方万
す従
来行甬農と農農同直
$\qquad$三た担助た県平雷が計県担助た県平団が計県

の等 合 設 業 い金こが成体手をと補䘽にし補方市助直伴金一な金をら金しい

制年い窔交五
度度こ付付干

でに開立受
あ対発さ託
。る貹れな る補がたど助行五自

あの業域が再事 $\neg$ 生
る。七補活あ生業玉事地地
割助性り事業と浦業域域

## 퍼커를 <br> 



## 퍼요 <br> 市 圙 施 䛌 縕 織 化

残二ん置補が
り分で基助浄国 がのお数す化の市一り，こる槽補 の，い百も設助負県財六の置金担が源十で者を な分－をり対け る。の国見してして

《平成22年度一般会計歳入歳出予算内訳》

## 特別会計予算粰額 145億2，444万2干円




ない当吾方係画施お詨 おる予七八業てのて「。算百千務お耐は，平大に者円委り，震 成模 お方工費事強学干 て万元事費事強学士要千請百実業四年求円負五施を校度 しを費五に計五に

も施まれし速るれに要早のたた耐ういい急有，い震さるて学 に効学。化さ期は校検活校にら間目施討用統 向にま国設 さに廃 け取業でから完ら耐 たい後りを了示震 いての 組 加すさ化
 い討的てる内ての

た化成事に指いに を業つ標しよ図士のいました と よ年倒は，・れ壊 う度しい三るの努まを可未Is危 めで行能満値険 てにいなの
い耐－限 建 耐が き震平り物震高


しびに 上了水すフ整定対
て上増ま水後道るラ備供応 い水田た道のを今イ中給
る道簡 「に平同年ンのを安 へ易平統成時度整三図全
の水成合二にに備尾るな
統道二予士整坂事野た飲
を計韛四で年じ，等が区完完現の
計備年あ度る完簡了完ラ 現の安

も供を要

## 討区る

さ域と飲
れのと料
た拡も水
い大にの


担子備 る兵と置は姣減育対規学らる小 のてし設校，こ学放 た家助置の未と校課 め庭成に校設が校後 き経る伴区置望区暗歳済 「施にあしとク満負 整け緑こ設ブ



研時つ対
 く民在六ユ九館 「にりもツ1れ業，「設金は宿 り宿 をしつ五スキ三内めみ係 ツい始般 めれテ設スシきはい行課ズムリ良き新 てぞルがテプ，・きい体等ズ泊 た おれ・あル場民ホた とと ム組現な りの旅るがが宿テい早なの

ム組現な

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

実 費 時 の施の間乳 す自内幼 る。負診 児担療入 のに院無係及
料るび
化医診
を療療



「五島民泊潮騒塾」設立総会

と接の今 よ客見年 り，込度空ビとの室スな設情のつ立
報向た音 の上のび把はで再体連と制携共充深な実めど にな関努が係 めら団 る，体

受と


割綱答要政ビ日サ には奔でレス本1まのか政組一䉍

満 た自第 ず主二「財次更源行 に比政二率改
十が革 はべ調経ビた取ら改み次 なル査済ス，りス革が行平七 二 大

## 木口利光議員

## （䨪 第二次行政改革の主な取り組みは

2人 市民サービス，住民福祉 の向上に取り組む


## 中村康弘雃員

## 雨 合併特例債の利活用計画は <br> 寿 消防庁舎や図書館の建設に充てたい



る。



 ふ



## 

$$
\begin{aligned}
& \text { で } \\
& \text { 今 } \\
& \text { 後 } \\
& \text { 検 } \\
& \text { 討 } \\
& \text { た } \\
& \text { い }
\end{aligned}
$$

でし者ち人ら答後宿質 いののが六弁のは問後体声変参泊 も験が化加七昨定果小検学聞なし日年は尉習かどたで十 しとれを喜子緑目 いっ素ぶど児八 た晴保も童日 のら護た六か

## 



鶴南養護学校分教室開設予定の福小

をでで月会め野小改あっかのきに校修る開ら最た入舎 すと設七終がれの るし柏月的 －るにな耐県震 と現こな結震と補 と在とる果判協強 しのが見が定議な た校告込，「委をど

サで行るの白答状

## 網本定信境員 <br> （露 情報基盤整備事業の <br> 進渉状況は

光でつなぐ元気な五島の
実現に向け進行中

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{I} \\
& \mathrm{P} \\
& \text { 告 } \\
& \text { 知 } \\
& \text { 端 } \\
& \text { } \\
& \text { 設 } \\
& \text { 置 } \\
& \text { よ }
\end{aligned}
$$

るに制態経し相る流育答再昨た質 とつをと過た互地のて弁度年ら問考い含のしが交域場や えてめ比，「流S •地当後答れ て検，較初開の流 N あ域初後答き五 い討今検期設場Sる情は，方いと詩島 る。の後討のしと参い報，針たした市時のや䐓を運的方て者は関ど民を期あり違的年開老關のの あ方体実を設のす交子

の
情
報
を
揭や
載
し
て
い
る
気
象
責
報
や
新
鮮
な
農
葰
業

し教さの のに刀副笄土教説ネ本し五曷油し小島市文 サ内載症て学し関 イの中に活生の係 も化あっ。社イは，構財




議員有志による光ファイバー網の勉強会


## 向原安男議員

## （造 海底ケーブル貸し出し が最善の方法では <br> 答 貸し出しできる余剰芯線は ない

在る貸は態
患

## 社 か 5 は 海 底 7 1 1 ブ 貸

 か福は
は
每
底 ブ
ケ ル
1
ブ
ル
ル
貸会福い無は， ケとに江がネ雨ブク 1言よ島あル天ル賀 ブわるかるが時テ島 ルれ送ら 이見等レに テて受久そづにビお レい信賀のら全にけ ルビるで島原くてつる貸会。は間因なのい福


## 元坑の整備計画は

## 창 安全面の確保が優先

バ務行づパ本用市質 1省つくン市は民問網のた省方りのも市も総長財光

## 古川雄一議員





で用一跡答考の行う護定二質

| 『のNご |
| :---: |
| 胥平相国第 |

図 含

け教画富化 る育方江委検長針高員討へは校会 を提－跡か依出昨地ら頼し年再提 し，十生出
て県月利さ
るお県計た


堂崎天主堂入りロの養殖

負療療負療療苦
担 べ 答 と 関 制 労で なにをしはす ると維なあ こっ持がるて とてししらがを か，て時，対 らさい間現象

らる外状と

## 江川美津子議員

# 問 世界遺産登録とマグロ養殖基地化の棲み分けは <br> 㗉 地域が共存できる仕組みを考える 



$$
\begin{aligned}
& \text { す } \\
& \text { べ } \\
& \text { な } \\
& \text { の診 } \\
& \text { 療 } \\
& \text { 無 } \\
& \text { に料 }
\end{aligned}
$$見ら もい伺 て後 いは





老朽化した現在の消防庁舎

## 神之浦伊佐男議員

## （2i）消防庁舎建設計画は

## 상 検討委員会の中で協議していく

設消課員消う求各消のジるが消答今 に防題会防なめ種防更夕。経防昪後向本にを庁こらの職新ルま過庁の け部対設舎とれ訓員等化たし舎現取協•応け建かて練 のに，こ，は在り議消で，設らい場団取伴消老，の組 し防きさ計昨るの員りう防朽築消み て庁るま画年。確を組指無化四防は い舎新ざ検士こ保含み令線し十本建いな委方よもた，置だい年••
動調購囲組定成北つ終留況やシ事し域いシ犬門答講る作い情なる買 を査入いみし再部い了地調痕に前たにとシを員弁すた物る報か問

 るもり，基て。度つ査久いつな聞し設算かす駆に獣予と，分は今にい中賀ててどきて置すらる除よ被定に生の，後調て，島はお，取，する，恐でる害捕息資すの查は，福地すり，生りイるご生れはと対獲忩林で取を，江区で，息調ノ前と息がイく策活況をにり予平島にに奈状査シのと前高ノ猟専 等を図農て撃が


## 宗 藤人議員

## （問）未婚，晚婚化に対する対策を

## 兆 婚活支援事業を実施する

|  |
| :---: |
| し「えり。生で市＂ャ1四 |
|  |
|  |
|  |
| 結組や |
| む |
| べい願 |
| え業進き環つプにた五いさ |
|  |  |
|  |  |




$$
\begin{aligned}
& \text { こ世やは布たす実て } \\
& \text { と帯高ひを齢と行齢必調る } \\
& \text { し配者らい者要湢。 } \\
& \text { るるのし後配つ認の }
\end{aligned}
$$

介護老人保健施設での様子


る
て配者り暮い者要查查今に家名作先

## 相良尚彦議員

## （問）ひとり暮らしの見守り体制は

## 尞 地域への協力を呼びかける




## 草野久幸議員

## 圄 離島のガソリン税の減免を <br> 全国離島振興協議会と連携し ながら要望する

福重水に組るやす問必い答の水質江要道に为に川るい要る弁調道問地とか九がはのとにと福区の受化二重と水の質回六い汇水答槽 \％かのを答十ま区道がでのとよきでもすはが は，あの高とうれますが整率のなが集二た整率のないた問取にた参と導し

て的にし議離いをりげスのは いに対な会島る期早らトマ く要しがと振 。待期れに二民望積ら連興全し実てもフ主 し極国携協国て現お揭工党


地元のガソリンスタンド
し答
に
い
○
後
の
検
討
課
題
と

納てし税運は答いが策る滞収開平
課 ㅇ．納機始成滞 ーま額構し二納 のたのとた十対設 縮連長二策置仮減携崎年に に称を，県四つ つ，図協地月い


た業もけ価一 ！着ら つ 監年 にた業委長向の継貧崎 けで続会県境早の審共整期意議事整の貥を受業

## 民配 間食 業 者 のビ 参ス 入へ をの



## 谷川 等議員 <br> （2it 市税等の収納対策を <br> 他市の状況等を参考に研究したい



長崎県地方税回収機構設立会

查況えと広加方しがよ強重て研等えすい年法一ある化なは究をれる各さの方る効や提 し参るな制ら違でと率，案収 た考のど度にい債思的窓で納 いにでのの徴 「権わな口 「率 し，問理収事にれ徴の徴向 な他題解職務よる収一収上 が市点を員量る。の元対へ らのも必がの徵し効化策の調状考要幅増収か果にの貴



椿山恵三䧳員

# （2izif別所得補償制度の地域説明会の反応は答 制度の周知を図り理解を求めている 

る奨コ作をシ品協い所燥たし飼米米費価のをる八と較八励マで，ヒ種議う得に。い料のが等に反実た日な方 しルは普力は会意向よそし用販いをは応施めかつる円 てし－通り，で見上りのな米売い計魅はし，らてとで いを二期し早はもを経一どの価し算力こて各制い高期－あ図費方の取格ますを飼い地度るい他


田植えの準備中作飼つうをで意りがたる感料る区の。金の で料たた圧っ見組未ことじ用がで周本額作 は用。い縮自がみ定飼主る米 「説知年の物 •米水しし家あはで料食がの農明を二設と コの田とて乾つ難は用用経単家会図月定比


れなも地消安価 て事 い業大地者 を産mて町所業交分ち業てう父の刃物れま く会成
助識意進け農る加つ積と設にるに対しすがるに上め身金し義のる産と工て観本と予よも当象，る事補応をる近 に，妇観本物ともお百農定りのた額総直業助え見消で い上重か業直に付ま十本はすす億業所体でたす者全 てさ要らは接「加す四店，と。億円費建と，め農とな


たとテ活議い 分は定用 択本とに m²施途関地願議え八 いしィ性論てさ検－の途以さ請な条以設制す域第長る日平 て計化しもら討そJ制上れ願つ例下の限るに向あ会う成検画やて，にしのA限のてはて改し現地請お号て元五二討と，きこ，て規直地こお，お正を行域願けつにか島干 て連コたれ建い模売域とり全りを方ま建にしる特提ら市こ いしパ心で場だつににらずーしめ百規け，築用さ島未十 ただ商議所きいつ建，○致たるm制る特嫢途れ岦来



しさは画も
まれ，の賛 する下実同 よ記施し う事にま強項当す くにたが要十り望分ま事 い留し業 た意て計

記

例
の
部
改
正 の五
支島
給市
に福
関祉
す 医
る 療
条費

